









This paper proposes a process for preparation activities necessary for group work in information literacy education. The learning 
method with group work can improve not only the students' comprehension but also the communication skills and cooperativeness. 
But it works well that there is insufficient understanding of student connection and management method. So, in this section, we 
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(1) 第 1 段階 Forming（形成期）： 
チームの結成・様子見のフェーズ 
(2) 第 2 段階 Storming（混乱期）： 
意見のぶつかりあい・個人の主張のフェーズ 
(3) 第 3 段階 Norming（標準期）： 
個人の役割とチームの決まりごとが明確なフェーズ 





























































































表すことが可能な図 3（文献[3] P.25 の図 2.5 を抜粋）に示す
ガントチャートを作成してもらうこととした． 
また，物事を段階的（階層的）に詳細化する際の手法であ
る WBS（Work Breakdown Structure）にも言及するが，実際
の作業項目と成果物，実施期間については，授業の進行に合






作業項目 成果物 作業期間 
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